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Jose del Valle
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Resumen

Se examina el papel de algunas instiruciones oficiales como las Academias de la
Lengua y el Instituto Cervantes en el proyecto de una comunidad lingiiistica
hispana que podria ofrecerse, despues de doscientos aii.os de Independencia,
como garantia de unidad cultural a ttaves del Atlintico. Este articulo serlala las
carencias de este proyecto de per.files neocolonialistas en la politica de la lengua,
asi como la sumisi6n de deterrninados miembros de las elites acadi:micas y so
ciales hispanoamericanas en estas iniciativas de inspiraci6n metropolitana .
Tambien se examina la 16gica econ6mica dett:is de dichas iniciativas en el mer
cado global.
Palabras clave: Real Academia Espanola (RAE), Academias de la Lengua, Insritu
to Cervantes, Asociaci6n de Academias de la Lengua Espanola (ASALE), Con
greso Internacional de la Lengua Espanola (CILE), panhispanismo, Jorge Luis
Borges, America Castro, Gabriel Garcia Marquez.
Abstract
This paper examines the role of official institutions such as the Academies of
the Spanish Language a nd the Instituto Cervantes in the creation of a Hispanic
linguistic community, which is meant to represent a guarantee of cultural unity
across the Atlantic after two hundred years of independence. This article high
lights the project's faults: the neocolonialist aspects of its linguistic policy, and
the submission of particular members of the Spanish American academic and
social elites in these metropolitan-inspired initia tives. It al.so examines the eco
nomic logic behind such initiatives in the global market.
Key Wordr: The Royal Spanish Academy (RAE), The Academies of Language,
The Institute Cervantes, The Association of Academies of the Spanish Lan
guage (ASALE), The International Congress of the Spanish Language (CILE),
Pan-hispanism,Jorge Luis Borges, America Castro, Gabriel Garcia :Marquez.
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editores que los acompaiia como testigos- responde, al llegar su
momenta, con un simple pero inequivoco "si".

Emma1

Oviedo, Espana. 9 de noviembre de 2000. La revista espanola
del coraz6n ;ROLA! publica a doble pagina una foto tomada unos
dias antes, durante la ceremonia de entrega de los premios Principe
de Asturias. El centro del retrato lo domina la mayescitica figura del
Principe Felipe. En tomo a el posan los galardonados con el
prestigioso premio. A su izquierda, se destaca el rostro radiante de
Victor Garcia de la Concha, veterano catedratico de la Universidad
de Salamanca y director de la Real Academia Espanola (RAE) desde
1998. Detras de ellos, sobre una tarima de varios niveles, los
directores de las academias americanas y filipina de la lengua
espaii.ola lucen amplias sonrisas y un inconfundible aire de plenitud.
No es para menos: la Corona espaii.ola acaba de distinguir a la
nobleza lingiiistica, a la Asociaci6n de Academias de la Lengua
Espanola (ASALE), con el Premio· Principe de Asturias de la
Concordia; por su contribuci6n, se nos anuncia, a la armonia y a la
coexistencia padfica entre los pueblos hispanicos 1•
Escena2

Medellin, Colombia. 24 de marzo de 2007. La hermosa y
cautivadora ciudad colombiana sirve de marco para la celebraci6n
de un acontecimiento que, pese a su apariencia, de enttada, an?dina,
es moti.vo en esta ocasi6n de un sorprendente despliegue mediitico:
la ASALE se reune para celebrar el trigesimo congreso desde su
concepci6n en 1951. La junta comienza el 21 y alcanza su cima
climatica tres dias despues, en el Teatto Metropolitano, durante lo
que se podria calificar como uno de los acontecimientos mas
publicitados de la historia del idioma: la aprobaci6n oficial de la
Nueva Gramatica de la Lengua E.rpaiiola. El presidente de Colombia,
.Alvaro Uribe, y el titular de la Corona espaii.ola, el Rey Juan Carlos
I, presiden la ceremonia. Tras la lectura protocolaria de discursos de
bienvenida y agradecimiento, el Rey encara a los academicos -uno
de Espana, uno de Filipinas y veinte de las Americas- y les dirige
por turno la siguiente pregunta: "<:Aproba.is la Nueva Gram:irica?".
Cada uno -ante el distinguido panel de empresarios, politicos y
1

Ver RevistajHOIA/numero 2935, 9/11/2000, pp. 64-65.

Escena3

Valparaiso, Chile. 2-5 de marzo de 2010 ... La escena que nunca
fue. De no hab_er mediado la naturaleza, castigando con sobrecogedora safia al pueblo de Chile (me refiero al terremoto que asol6
el sur del pais el 27 de febrero de 2010), la prensa de estas fechas
nos habria brindado sin duda un episodio que habrfa completado el
triptico del idioma que despliego como apertura de este articulo: un
tripti.co que presenta a los protagonistas de las poliricas contemporaneas del idioma -las llamadas panhispanicas de la ASALE- y
que remite al espacio transatlanrico sobre el que esas politicas
ambicionan proyectarse, dandole asi materialidad al menos
discursiva a un territorio que carece de entidad politica y que refleja
la escenificaci6n de un modelo organizarivo parad6jico donde el
consenso -esa maxima democrat:ica que se afirma en el evocador
premio de la concordia (Del Valle, "Espanol total")- se sustenta en
estructuras de legitimidad ya no solo jerarquicas (condici6n acaso
necesaria de toda colectividad) sino evocadoras de un orden
inequivocamente colonial.

Los CILEs y el Instituto Cervantes
Estaba previsto, en efecto, que a principios de marzo de 2010 se
celebrara en Chile el V Congreso Internacional de la Lengua
Espanola (CILE). El primero habia tenido lugar en Zacatecas,
Mexico, en 1997; el segundo en Valladolid, Espana, en 2001; el
tercero en la ciudad argentina de Rosario, en 2004; y el cuarto en
Cartagena de Indias, Colombia, en 2007, pocos dias despues de que,
como veiamos arriba, la ASALE aprobara en Medellin la Nueva
Gramatica como un esfuerzo conjunto con la RAE. El CILE de
Valparaiso habria sido el quinto evento de la serie, destacindose
frente a los anteriores por su abierto perfil "americanista" al asumir
como lema "America en lengua espafiola" y al proponerse coma
apertura de las corunemoraciones oficiales del Bicentenario de la
Independencia de las republicas hispanoamericanas. Aunque la
celebraci6n fisica del congreso se vio truncada, las organizadores
decidieron trasladar el evento al espacio virtual ofrecido por la
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pagina web creada previamente para la diseminaci6n de informaci6n
sobre el encuentro (www.congresodelalengua.cl). Paco a poco, en
este espacio, se han ido colgando las ponencias enviadas (resumenes
en algunos casos) junta con informaciones de diversa indole sobre
los preparativos previos de la frustrada celebraci6n y sobre las
decisiones tomadas tras su suspension.
El hecho es que, a traves del congreso virtual, se accede a valiosa
informaci6n sobre la naturaleza de estas reuniones y sobre la
imagen que las instituciones organizadoras pretenden proyectar
tanto del evento como de si rnismas:

las 16~~icas impuestas por un sistema econ6mico que se articula en
espac10s cada vez mas globales (Heller; Wright).
La instituci6n que ha servido como eje integrador de los CILEs
Y que les confiere por tanto unidad diacr6nica es el Instituto
Cervantes, creado por el gobierno espaiiol en 199l2. Esta entidad
surge bajo la inspiraci6n de proyectos equivalentes tales como la
Alliance Franraise o el British Cotmcz~ con el objeto de liderar los
esfuerzos de promoci6n internacional de la lengua. Se autodefine en
los siguientes tenninos:
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El Instituto Ce_1;antes es la instituci6n publica creada por Espana en 1991
para la promoe1on y la ensefianza de la lengua espanola y para la difusi6n de
la cultura espaiiola e hispanoamericana. Se encuentra en Madrid y en Alcala
de Henares, Madrid, Espana, lugar de nacimiento del escritor Miguel de
Cervantes. Los centros de] Instituto estin situados en cuatro continentes.
Obje_tivos y _funciones: Organizar cursos generales y especiales de Iengua
espanola, as1 ~o~o . de las lenguas cooficiales en Espana. Expedir en
nombre de! Ministeno de Educaci6n y Ciencia los Diplomas de Espanol
como -~ngua E~tranjera (D_ELE) y organizar los examenes para su
obtencton. Actualizar Ios metodos de ensefianza y la formaci6n del
p~of~s-orado. Apoyar la labor de los hispanistas. Participar en programas de
difus1on de la lengua espanola. Realizar actividades de difusion culrural en
col~boraci6n con otros organismos espaiioles e hispanoamericanos y con
e~tt~ades de los_ paises anfitriones. Poner a disposici6n del publico
b1bliotecas provtstas de los medios tecnol6gicos mas avanzados
(http://www.cervantes.es/ sobre_instituto_cervantes/informacion.htm, 29
de marzo de 2010).

Los Congresos Intemacionales de la Lengua Espanola que, con periodicidad trienal, se celebran en los paises de la comunidad hispanohablante,
consti.tuyen foros universales de reflexion sobre la situaci6n, problem.as y
retos de! espaii.ol. Pretenden avivar la conciencia de corresponsabilidad de
gobiemos, instituciones y personas en la promoci6n y en la unidad de la
lengua, entendida como instrumento vertebrador de la comunidad
iberoamericana en todos los 6rdenes, en dialogo con otras lenguas que son
vivo patrimonio comun de ella (http://www.congresodelalengua.cl/ ·
infonnacion/default.htm, consultado el 29 de marzo de 2010).

Vemos que en est~s pocas lineas se anuda un complejo haz de
ideologemas, de lugares comunes que se presentan "naturalizados"
en la superficie del discurso y que van constituyendo y revelando la
dimension ideol6gica del rnismo (Angenot; Arnoux). No solo sereconocen estos congresos como acciones glotopoliticas energicas
que aspiran a "avivar la conciencia de gobiernos, instituciones y
personas" sino que se describen con el ambicioso sintagma de
"faros universales". Se afirma asimismo, convocando y recontextualizando imaginarios constituidos en otros ambitos hist6ricos, que
existe una entidad llamada "comunidad hispanohablante", que la.
"unidad de la lengua" es el "instrumento vertebrador de la comunidad iberoamericana" y que hay "otras lenguas" que son "patrimonio
comun" de esta comunidad. Este breve recorrido por la superficie
de apenas un fragmento del discurso institucional basta para apreciar que los congresos son piezas clave de unas politicas lingiiisticas
y culturales que, por un lado y coma argumentare en las pr6ximas
paginas, escin inscritas en las disputas en torno a la reorganizaci6n
del orden colonial espaiiol tras la colonia y, por otro, responden a
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Como en el caso de las agencias francesa y britinica, si bien el
objetivo inmediato y mas aparente del institute espaiiol es fomentar
el prestigio del idioma y organizar una industria en torno a su
enseii~za, el ~ervicio que le presta al gobierno que lo crea y que lo
finanaa . trasc1ende lo meramente lingiiistico para extender su
relev~naa al terreno de la geopolitica. V ease, si no, en el parrafo
ante~or el guiii?, a las "Jenguas cooficiales en Espana", que invita
una 1nterpretac10n desde la complejidad cultural del territorio
espaiiol y los probJemas generados por su inacabada articulaci6n
a?111inistrativa (Castillo Lluch y Kabatek), y la declaraci6n de
hispanoamerica!1!smo, que se expresa como compromiso con la
2

Ver el sitio oficial, vrorw.cervantes.es.
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difusi6n de la cultura y la colaboraci6n con orgarusmos
hispanoamericanes (y que no deja de exhibir una inquietante
tension con la centralidad que los intereses de Espana tienen en el
texto). La actual directera del Institute Cervantes, Carmen Caffarel,
expresaba el valor estrategico de este de forma transparente:
El Cervantes sirve para abrir puertas a las empresas espaiiolas en el exterior
[.. .J. En la medida en que seamos mas conocidos en el mundo, nuestro
peso como pais ira creciendo, la economia se vera beneficiada, y un intangible como el espaiiol se convettira en embajador de nuestro pais en el
mundo (http:/ /www.expansion.com/2008 /01 /09 / entorno/ 1075788.html,
consultado el 30 de marzo de 2010).

Su dependencia no del .Ministerio de Cultura sino del de
Exteriores es producte precisamente del valor estrategico que para
Espana (y para cualquier pais, por supuesto) tiene poder ofrecerle
cobertura cultural a su acci6n econ6mica y politica exterior. Si la
Alliance Franraise apareci6 en el siglo XIX, en plena expansion
colonial francesa (Calvet) y el British Council se cre6 en el siglo XX,
en el periodo de entreguerras, para contrarrestar la propaganda nazi,
y se refund6 tras la Segunda Guerra Mundial para atender a las
necesidades brit:inicas ante la descolonizaci6n y la constituci6n de la
Commonwealth (Phillipson), el Institute Cervantes aparece a finales
del siglo XX cuando Espana despega econ6micamente y se propane
la consolidaci6n de su rol como potencia de segunda (Del Valle? La

lengua, ePatria comun?).
Los CILEs no han estado exentos de centroversias. Y no me
refiero aqui a debates suscitados por discrepancias entre ponentes
en el seno del congreso, sino a autenticas polemicas libradas en la
esfera publica ante los ojos preocupados de unos organizadores
ansiosos siempre par proyectar una imagen de armonia y unidad.
Me refiero a la exclusion de la Real Academia Espanola (RAE) del
primer congreso, la provecadora propuesta de reforma ortegrafica
lanzada per Gabriel Garcia Marquez en Zacatecas, las vacilaciones
del gebierno argentine ante el compromiso de auspiciar la fiesta de
la lengua, los rumeres sobre la exclusion de Garcia Marquez (y
subsiguiente amenaza de ausencia de Jose Saramago), contracongresos celebrados en defensa de las lenguas originarias. Han sido
muchas las batallas libradas por los organizadores; batallas que han
servido para visibilizar las aristas del proyecto, sus contradicciones
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internas y las multiples discursividades que cenvergen en torno a la
utilizaci6n simbolica del idioma y a su instrumentalizaci6n economica y politica. Con tedo, el CILE sigue adelante gracias en gran
medida a la exitosa red de alianzas tejida par el Institute Cervantes.
Si siempre se cont6 con la colaboraci6n de instituciones del pais
anfitrion (la Secretaria de Educaci6n Publica de Mexico en el primer
congreso o, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes de Chile en el ultimo) y con el patrocinio del sector empresarial (un patrocinio que se mantendria a lo largo de les arios con el
apoyo entusiasta de, por ejemplo, Telefonica y empresas asociadas
al conglomerado medi:itico PRISA), a partir del segundo se
consolid6 la participacion de la RAE y, sobre todo, el protagonismo de la ASALE, con un rol especial concedido a la academia
cerrespondiente o asociada del pais anfitri6n.
La proyeccion americana de las politicas de la lengua disefiadas
en Espana es incuestionable y lo es tambien su voluntad de insistir
en el car:icter mancomunado de la acci6n glotopolitica que se
despliega en tomo al Cervantes y la RAE. El ya mencionado lema
del V CILE no deja lugar a dudas sobre el hecho de que estas
instituciones han reconocido (por fin) d6nde se ubica no solo el
peso espedfico del idioma sino la clave para el control de su valor
estrategico: "America en lengua espanola". Lo que aqui quisiera
enfatizar es que no se trata solo del recenocim.iento de un ignorado
hecho demolingiiistico, de un simple gesto que demuestra un mejor
pensar este idioma partido y compartido. Lo que pretendo sugerir es
que las presentes politicas del lenguaje se inscriben en un proceso
hist6rico gue se desarrolla en una mis larga duraci6n y en paralelo,
por un lado, a la compleja reconstituci6n de las relaciones entre
Espana y los paises que nacieron del colapso del imperio y, por
otre, de las condiciones que sabre el saber lingiifstico impone el
desarrollo de la economia mundo (Martin Municie).

El panhispanismo
Como todo poder ex imperial, Espana ha intentado desde la
cafda del imperio mantener, si no un claro ascendente, si al menos
un estatus de interlocutor privilegiado con sus antiguas colonias
(Pike; Rama; Sepulveda). El problema ha sido gue, a lo largo de las
dos centurias transcurridas desde el inicio de aquellas indepen-
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dencias, la capacidad del pais para llevar a cabo politicas eficaces
hacia America Latina ha sido pricticamente nu.la. Por un lado, las
frecuentes prodamaciones de unidad cultural procedentes de
Espana solian venir envueltas en una retorica de fuertes tintes
coloniales y eran recibidas de este lado del Atlintico, como cabria
esperar, con un espectro de respuestas que abarca desde la mas pura
indignacion hasta la mas exquisita sitira. Recordemos, por ejemplo,
a Borges en su famosa respuesta, incluida en Otras inquisiciones, a las
preocupaciones de America Castro: "No he observado jamas que
los espaiioles hablaran mejor que nosotros. (Hablan en voz mis
alta, eso si, con el aplomo de quienes ignoran la duda)" (ver Borges
31-35). Por el otro, las circunstancias del desarrollo economico,
politico y cultural de una Espana que encontraba dificultades
incluso para articularse a si misma coma pais (piensese en la
emergencia de los regionalismos y nacionalismos catalin, gallego y
vasco) limitaban enormemente su capacidad para comprometer los
recursos necesarios para una mision que aspiraba a proyectarla
intemacionalmente. Pero avanzado ya el siglo XX, en la decada de
los 80 y a lo largo de los 90, las condiciones del pais cambiaron
dristicamente tras la consolidacion de la democracia, el ingreso en la
OTAN y la Union Europea, el crecimiento economico y la
expansion internacional de compaiiias de capital predominantemente espafiol. No debe sorprender que, en la formulacion de la
politica exterior espaiiola, en un escenario intemacional multipolar
-caracterizado por las luchas de poder e influencia entre Estados
Unidos, la Union Europea, China, Rusia y otras potencias emergentes- el desarrollo de una relacion privilegiada con las antiguas
colonias y la construccion de una comunidad panhispinica
econ6mica y politicamente operativa se convirtieran en objetivos
prioritarios.
El analisis de las relaciones pasadas, presentes y futuras entre
Espana y los paises de la America hispanohablante (imbito de relacion en el cual no hay que olvidar la inclusion de Estados Unidos
-las agencias culturales espanolas ciertamente no lo olvidan-) pasa
necesariamente por la revision de los fundamentos y objetivos de lo
que se ha dado en llamar movimiento panhispanista. Este proyecto se
basaba en la conviccion de que la cultura espaiiola, encamada en la
lengua, persistia como vinculo inalienable entre las naciones hispanohablantes incluso tras la independencia de los territorios america-

nos. A lo largo de su historia, el panhispanismo ha perseguido el
fortalecimiento de esa unidad y la construccion de una arm6nica
comunidad en el espacio geogrifico y simb6lico vaciado por la caida
del imperio. Isidro Sepulveda, principalisimo estudioso del movtmiento, lo ha definido de este rnodo:
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D]a interpretaci6n de la continuidad hispana en America como base para la
construcci6n --e incluso como evidencia de su existencia- de un ascendente
espaiiol sobre las sociedades del continente; ascendente susceptible de ser
instrrunentalizado para fundamentar una politica exterior de prestigio que
recuperara el valor internacional de la Espana de comienzos del siglo XX
(22).

La anhelada unidad lingiiistica y cultural hispanoamericana seria
por tanto un valor estrategico para Espana al facilitarle sus operaciones en America y al contribuir a la elevaci6n de su prestigio
internacional. De ahi que al estudiar el movimiento se hable del
hispanoamericanismo como conjunto de iniciativas y progrrunas
orientados a la construcci6n de un estado especial y superior de las
relaciones hispanoamericanas, "buscando al mismo tiempo su potenciaci6n con la promoci6n de unos elementos operativos con fines variados, desde politicos a culturales, religi.osos, militares o
econ6micos" (93).
Por supuesto, las vertientes derecha e izquierda del movimiento
no deben ser confundidas, en tanto que en cada caso el abrazo de la
unidad cultural panhispinica se pone al servicio de proyectos de sociedad considerablemente distintos. Pero tampoco hay que ignorar
la base ideol6gica comun sobre la que se concibe la relacion entre
Espana y la America hispanohablante desde las ramas tanto conservadoras coma progresistas del hispanoamericanismo. Y esta base
ideol6gica comun no nos debe sorprender, pues el mantenimiento
de una relacion privilegiada con las antiguas colonias no solo ha sido una prioridad estrategica para Espana al margen del color del
gobierno de tumo, sino tambien un elemento central del nacionalismo espafiol (de derechas ode izquierdas):
uno de los componentes basicos dd nacionalismo espafiol y de la politica
exterior espanola a lo largo del siglo XX: la creencia en )' la utilizaci6n de la
continuidad cultural espa6.ola en America, tratada de materializar en una
comunidad transnacional que unfa a la antigua metr6poli con las republicas
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nacidas en los territorios y, sobre todo, en el seno de las sociedades de su
antiguo imperio. La creaci6n de esa comunidad resulta de especial relevancia para explicar tanto la conformaci6n de una identidad transatlantica
-materializando un imaginario de afirmaci6n nacionalista-, como la elaboraci6n y ejecuci6n de la politica exterior espaiiola, para la que su proyecci6n
hacia America y su capacidad de influencia supone un elemento de exttaordinario valor (Sepulveda 12).

El panhispanismo comenzo ya a manifestarse a mediados del siglo XIX y se expres6 en principio a traves de publicaciones tales
como Lo Ilustracidn Ibini:a, La Ilustracidn Espanola y Americana o Lo
&vista Espanola de Ambos Mundos. Esta ultima, par ejemplo, definia
su misi6n en su primer mimero de 1853 en los siguientes terminos:
Destinada a Espana y America, pondremos particular esmero en estrechar
sus relaciones. La Providencia no une a los pueblos con los lazos de un
rnismo origen, religion, costumbres e idioma para que se rniren con desvio
y se vuelvan las espaldas asi en la pr6spera como en la adversa fortuna.
Felizmente han desaparecido las causas que nos llevaron a la arena del
combate, y hoy el pueblo americano y el ibero no son, ni deben ser, mas
que rniembros de una rnisma farnilia; la gran farnilia espaiiola, que Dios
arroj6 del otto lado del oceano para que, con la sangte de sus venas, con su
valor e inteligencia, conquistase a la civilizaci6n un nuevo mundo {en
Fogelquist 13-14).

El discurso de la conquista se presenta aqui coma eje articulador
de la "gran familia espaiiola", y "origen, religion, costumbi;es_ e
idioma" se perfiJan coma elementos constitutivos del ethos panhispanico. Asi se formulaban, ya en 1853, las ideas troncales_ del
panhispanismo inicial: la identidad entre Espana y sus ex coloruas y
la lectura de la conquista como mision civilizadorn.
Un momenta clave en la historia de este movimiento fue la
creaci6n en 1885 de la Union Iberoamericana, que enseguida se
convertiria en su principal organo de expresion. Segun sus
Estatutos, la Union se proponia "estrechar las relaciones de afecto
sociales, econ6micas, artisticas y politicas de Espana, Portugal y las
Naciones americanas, procurando que exista la mas cordial
inteligencia entre estos pueblos hermanos" (citado en Martin Montalvo et al. 163). Para ello se trataba de promover, por ejemplo, "la
extension e intensificacion de la ensefianza, el intercambio de las
ideas cientfficas y de Ios metodos educativos, y la firma de tratados
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de propiedad literaria" (Martin Montalvo et al. 164). Con todo, los
objetivos economicos ocuparon siempre un lugar privilegiado en el
ideario de esta organizacion (declarada en Espana, por cierto, de
"fomento y utilidad publica" en 1890): "Desde sus comienzos, la
Union Iberoamericana determin6 cuatro puntos de interes,
encabezados por el fomento de los lazes comerciales, bajo la idea de
que Iberoamirica era el 'mercado natural' de Espaiid' (Martin Montalvo et
al. 163, el enfasis es nuestro).
Claro esta. que las exigencias tanto politicas como discursivas de
cada momenta historico han forzado la modulacion de los terminos
en que se plantea la hermandad panhispa.nica. Como acabamos de
ver, hubo un tiempo en que se afirmaba sin pudor la absoluta identidad de los pueblos hispanohablantes a ambos lados del Atla.ntico.
Al respecto, baste volver a la cita de Lo Revista Espanola de Ambos
Mundos : ". . . y hoy el pueblo americano y el ibero no son, ni deben
ser, mas que miembros de una misma familia; la gran familia
espafiola, que Dias arrojo del otro lado del oceano ... ". De esta
manera, se negaba incluso la impronta dejada por las culturas indigenas y africanas en el desarrollo moderno tanto de America como
de la propia Espana. El escritor espaiiol Juan Valera (1824-1905),
por ejemplo, escribia a finales del siglo XIX:
La unidad de civilizaci6n y de lengua, y en gran parte de raza tambien, persiste en Espana y en esas Republicas de America, a pesar de su emancipaci6n e independencia de la metr6poli [...J. Loque yo sostengo es que ni
el salvajismo de las tribus indigenas en general, ni la semicultura o semibru:barie de peruanos, aztecas y chibchas, a:iiadi6 nada a esa civilizacion que ahi
llevamos y que ustedes mantienen y quiza mejoran y magnifican (313, 365).

En el panhispanismo de principios del siglo XXI, afirmaciones
tales ban quedado casi excluidas de las discusiones publicas de la
materia. El "casi'' se debe a que, por ejemplo, aun en el pasado reciente un director de la RAE, Manuel Alvar, afirmaba:
Mexico sabia mejor que nadie el valoi: de tener una lengua que unifique y
que libere de la miseria y de! attaso a las comunidades indigenas [...]. Salvar
al indio, redimir al indio, incorporaci6n de! indio, como entonces gtitaban,
no es otra cosa que desindianizar al indio. Incorporarlo a la idea de un
estado moderno, para su utilizaci6n en unas empresas de solidaridad nacional y para que reciba los beneficios de esa misma sociedad [...]. El
camino hacia la libertad transita por la hispanizaci6n (17-18).
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Este lenguaje es, sin embargo, minoritario hoy en dia (el lenguaje, insisto, quien sabe cuin vigente puede seguir el pensamiento que
articula). La Espana de fines del siglo XX afin6 su discurso sobre
Latinoamerica y se enfrent6 una vez mas al pendiente proyecto
historico de definir la relaci6n con sus ex colonias. Las cumbres
iberoamericanas, iniciadas en Guadalajara, Mexico, en julio de 1991,
se convirtieron asf en valiosos vehiculos para la articulaci6n
institucional de una comunidad transatlintica en la cual Espana
debia presentarse como igual: "Debe quedar claro que el objetivo
no es construir el equivalente a la francofonfa o a la Commonwealth, en las cuales la antigua metropolis juega un papel
hegemonico. En el caso de Espana, la relacion no es paternalista
sino fraternal" (diploma.ti.co espaiiol citado en Sanhueza Carvajal
166). Asi, gobiernos espaiioles -de tendencias politicas diversas- y
lideres del mundo empresarial comenzaron a movilizar estrategicamente instituciones culturales y lingilisticas (de entre las cuales se
destacan el Instituto Cervantes y la RAE) con la esperanza de que, a
traves de su contribuci6n al desarrollo de un fraternal imaginario
panhispanico, hicieran posible que el trinsito de agentes econom.icos mediante la comunidad panhispanica fuera percibido no
coma la version contemporanea de una vieja relaci6n colonial sino
como "legitimo" y "natural". En su ponencia en el CILE de
Valladolid, el economista espafiol Ramon Casilda Bejar expresaba
las multiples facetas del proceso:
Un siglo despues de! repliegue definitivo de Espana al perder Cuba, se
vuelve a un continente que de ninguna manera a nadie nos es ajeno:
lberoamerica. Ahora con otras ideas, perspectivas e ilusiones que nos confieren las nuevas armas: las empresas espaii.olas, que se han expandido con
los nuevos vientos de la globalizaci6n [- .. ].La transferencia de la propiedad
de empresas importantes de manos nacionales a manos extranjeras puede
verse coma un hecho que socava la soberania nacional y que es equiparable
a una "recolonizaci6n" [...]. [A]dviertase que la extraordinaria posici6n alcanzada [por Espana] en este continente, ha sido posible gracias a nuestro
extraorclinario aliado: el iclioma, causa y efecto de nuestra afinidad cultural,
psicol6gica y afectiva.

Estas palabras son apenas una expresi6n concreta de un discurso
mas amplio que se ha ido produdendo desde las multiples agendas
e instituciones que partidpan en las diversas integradones ibericas y
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latinoamericanas (Del Valle, "La RAE"). Cierto es, sin embargo,
que Casilda Bejar exponfa el proyecto, sus problemas y sus posibles
soludones con ins6lita candidez, mostrando (teivindicando, incluso)
las ramificaciones incuestionablemente econ6m.icas de las polfticas
de 1a Iengua que se han emprendido con particular energfa institucional y apoyo empresarial desde inidos de los 90. No solo se concibe el idioma como producto de compra y venta (el espaiiol como
lengua extranjera, por ejemplo, o los materiales didacticos que lo
acompafian) y como instrumento que facilita las transacciones
econ6micas reduciendo los costos, sino que se piensa como criterio
definitorio de un deseado mercado panhispanico y como privilegiado objeto de afectos en tomo a los cuales construir una subjetividad
d6cil y leal a ese espado de intercambio y a los productos y productores con el identificados. Ante este desafio pocas agendas mejor
situadas para enfrentarlo que las Academias de Ia Lengua.

La RAE y la viabilidad del panhispanismo
Tal como cabria esperar en el caso de una instituci6n de esta
naturaleza, la RAE ha recibido tanto criticas como alabanzas desde
su creaci6n en 1713. Aunque vamos conociendo cada vez mas su
desarrollo (y hay que destacar aquf la excelentfsima cr6nica -oficial,
claro esta- de la vida de la corporaci6n escrita por Alonso Zamora
Vicente), sabemos aun muy poco de la historia de su imagen social.
Con todo, parece seguro afirmar que el estarus de la RAE en el
continente americano ha sido siempre, cuando menos, fragil. Si bien
es cierto que era aceptada por sectores de la clase letrada Iatinoamericana como el lider legitimo en cuestiones de correcci6n lingiiistica
y reconocida por las instituciones del Estado espaiiol como el
arbitro legitimo de la norma, tambien fo es que ha sido acusada con
frecuencia de abrazar una aproximaci6n profundamente casticista,
elitista y conservadora al idioma. Pue por esto que la relaci6n con
America Latina result6 ser un incordio permanente. En 1870, en un
esfuerzo por incorporar a las antiguas colonias al dispositivo
institucional de defensa del idioma, se decidi6 fonnalizar las
relaciones existentes con la clase letrada apoyando el establecimiento de academias correspondientes · a lo largo y ancho del
continente. Muchos se sumaron felices a la nueva aventura, pero
otros no. El estadista e intelectual argentino Juan Maria Gutierrez
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(1809-1878), por ejemplo, afirmaba en la carta con la que respondia
a su nombramiento como correspondiente:

lengua. Una delegaci6n mexicana visit6 la RAE en octubre de 1950
y curs6 la invitaci6n oficial a los espafioles, que aceptaron gustosos
y dejaron el congreso fijado para finales de abril. El temario fue elaborado por la Mexicana y aprobado por la Espanola y el anteproyecto de reglamento estableci6 que la presidencia le corresponderia
al director de la RAE (o a su representante). Sin embargo, la armonia que auguraban los primeros contactos no dur6. Pocas semanas
antes de la gran reunion, la RAE le comunic6 a los organizadores
que, por indicaciones de "la Superioridad", se veia ahora obligada a
declinar la invitaci6n. Semanas despues se sabria que el gobiemo
espaiiol habia exigido al mexicano la renuncia a su reconocimiento
de la republica espafiola en el exilio y, ante su negativa, las autoridades franquistas le habian "indicado" a los academicos que no asistieran al congreso. La polemica estaba servida. Asi describia el ambiente, por ejemplo, Jose Leon Pagano, representante en Mexico de la
Academia Argentina de Letras:
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Creo senor peligroso para un sudamericano la aceptaci6n de un titulo dispensado por la Academia Espanola. Esa aceptaci6n liga y ata con el vinculo
poderoso de la gratitud, e impone urbanidad, si ·no entero sometimiento, a
las opiniones reinantes en aquel cuerpo (72).

Ante la preocupaci6n expresada previamente por la RAE de que
el espafiol se bastardeara en America, Gutierrez replicaba:
El iclioma tiene intima relaci6n con las ideas y no puede abastardarse en
pais alguno donde la inteligencia esta en actividad y no halla remora el progreso. Se ttansformara, si, y en esto no hara mas qu~ ced_er a l_a co_~ente
formada por la sucesi6n de Ios aiios, que son revoluoonanos e trreststtbles
(72).

La resistencia al esfuerzo espanol por construir una red de colaboradores americanos en la gesti6n del idioma -el temor a que este
gesto solidario respondiera en realidad a pulsiones hegem6nicas- no
era exdusiva del argentino (aunque es la Argentina pais donde la
emancipaci6n linguistic~ se ha discutido siempre con particular intensidad y vehemencia). El escritor peruano Manuel Gonzalez Prada (1848-1918) se expresaba en 1888 con palabras en las que resonaba el sentir expresado anos antes por Gutierrez:
Cunde hasta el servilismo internacional: las agrupaciones literarias y cientfficas tienden a convertirse en academias corresponclientes de las reales academias espaiiolas. Literatos, abogados y medicos vuelven los ojos a Espana
en la actitud vergonzante de mendigar un tftulo academico (citado en Rama
134).

El caso es que, sorteando dificultades de toda indole, las academias correspondientes fueron cuajando hasta que, en el ano 1951,
su historia dio un giro trascendental. El primer congreso de Academias de la Lengua espanola tuvo lugar en Mexico y en el se escenific6 la version lingiiistica del clasico drama de la relaci6n entre Espana y sus antiguas colonias. En 1950, por iniciativa del presidente
de Mexico, Miguel Aleman, la Academia de este pais, correspondiente de la Espanola, convocaba un congreso que, costeado por los
mexicanos, habria de reunir en su capital a todas las academias de la
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A poco de haber descenclido en Mexico del avi6n --despues de tteinta horas
de vuelo- entre de subito en una atm6sfera enardecida, a causa de la no
concurrencia de Espana al Congreso de la Lengua [...]. Es menester haber
estado en Mexico por aquellos dias para jusripreciar el rescnrirniento de la
Nacion azteca, morivado por la ausencia de la Real Academia Espanola
(249).

La indignacion que capt6 Pagano en el ambiente de la capital foe
expresada ya dentro del Congreso con gran elocuencia por el escritor mexicano Martin Luis Guzman (1887-1976). La ausencia de la
RAE, afirmaba, era, en primer lugar, un insulto a Mexico y al resto
de naciones hispanohablantes; segundo, una violacion flagrante de
los estatutos que, desde 1870, habfan regulado la relaci6n entre las
academias; y, tercero, un acto irresponsable que hada peligrar la
misi6n academica de proteger la naturaleza y unidad del idioma. Si
no se remediaba la situaci6n creada por la Espanola, preguntaba
"~que -porvenir espera a la colaboraci6n indispensable para que
nuestros pueblos eviten lo que ya apunta en el horizonte: la desintegraci6n del lenguaje castellano?" (1377). Nos arriesgamos, continuaba, "a que hoy por Espana y Mexico, y maiiana por cualesquiera
otros dos, la unidad colaborante y practica, no la de los saludos y las
sonrisas protocolarias, sea imposible; a que se convierta en cr6nico
el 'peligrosfsirno truncamiento"' (1380).
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Guzman disputaba la noci6n de que la unidad lingiiistica solo
podia ser protegida par media del modelo jerarquico existente, en el
cual las academias filipina y americanas eran tratadas como meras
subsidiarias. Mantenia, de hecho, lo opuesto: la verdadera unidad
solo se podria alcanzar por medio de un acuerdo d.igno entre iguales
que no le impusiera a nadie juramento humillante alguno, residuo en
todo caso de relaciones feudales y vinculos coloniales:
[L]a unidad que quiere defenderse no existe, y en cambio si tiene ya un
principio de existencia la que se debiera propugnar, la que sin duda naceria
de un conderto digno entre iguales, entre pares, no en virt:ud de un pleito
homenaje, juramento humillante desde que al acabar cl feudalismo
acabaron tambien los sen.ores, y desde que al acabar en America yen las
Filipinas el imperio de Espana dejamos de ser colonia (1383).

Guzman mantenia que, con sus acciones, la RAE habia expuesto
la debilidad del sistema y, lo que es mas importante aun, habia
renunciado a las credenciales que le podrian permitir actuar coma
lider cultural del mundo hispanohablante. El d.iscurso fue seguido
de una intensa y por mementos airada discusion que dej6, al final,
dos mociones sabre la mesa: mientras que unos se decantaban par
el total rechazo de la propuesta de Guzman, otros aceptaban el que
fuera enviada a una comisi6n especial sometida a nuevo debate. La
representaci6n de la Academia Filipina se abstuvo, cuatro delegaciones -Guatemala, Panama, Paraguay y Uruguay- votaron a fayor
de continuar la discusi6n en comisi6n especial y una mayoria de
trece vot6 por la "inhibici6n", es decir, par que el congreso ni
siquiera sometiera a debate la propuesta de Guzman (Comision
Permanente, 380-383).
Tras la celebraci6n de este congreso y en vista de la polemica
--que, aunque habia preservado intacta la hegemonia institucional
espaiiola, tambien habia dejado al descubierto su flanco debil- se
cre6 un nuevo clima de opinion que persuadi6 a los academicos
espaiioles de la necesidad de ocuparse del tema americano, no solo
promoviendo una mas cercana colaboraci6n con los academicos de
este lado del Atlantico, sino tambien avanzando hacia una formulaci6n geograficamente mas amplia de la norma. Pero las condiciones
materiales e ideol6gicas que hicieron posible que la RAE se
reinventara a si misma no cristalizaron, como se apunt6 arriba, hasta
finales del siglo XX. En consonancia con los intereses de los
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gobiemos y los sectores empresariales espaiioles, la RAE se
des~mbaraz6 ~e la imagen castiza, elitista y conservadora que la
hab1a acompanado a lo largo de su historia y abraz6 una nueva
identidad abierta, popular y, sabre todo, panhispanica.
La RAE es, por supuesto, junta con el Instituto Cervantes el
otro pilar central de las politicas contemporaneas de promoci6n 'del
espafiol. Mienttas que este asume como objetivo la difusi6n internacional del idioma y su articulacion como producto de mercado
aquella se impone la gest.i6n del regimen de normatividad y I;
d_efensa de la unidad de la lengua (acciones que no son en absoluto
a1enas al desarro~o de una vision econ6mica del idioma). El corpus
d~ te~t?s prod~c1do con este fin durante la ultima decada bajo la
direccwn de Victor Garcia de la Concha es notable e incluye la
nueva edici6n de la Ortograjia (1999), la vigesima segunda edici6n del
Diccionario (2001), nuevos proyectos lexicograficos tales como el
Diccionario Panhisptinico de Dudas (2005) y la ya mencionada Nueva
Gramtitica de la Lengua Espaiio!a (2009). Pero merece la pena destacar
los senderos por los que ha discurrido la acci6n academica en su
esfuerzo por superar la imagen ttadicional de la RAE como instituci6n purista e iberocentrica. En primer lugar, desde principios de los
se ha abrazado la diversidad -la idea del espaiiol como complejo
dialectal, como lengua policentrica- como garantfa de la unidad
lingiiistica. La vieja instituci6n, cuya misi6n original era limpiar, fijar
y dar esplendor a la lengua, ha redefinido sus objetivos en los
siguientes terminos:

9?,

Las ~~ciones atribuidas tradicionalmente a las Academias de la Lengua
c~n~1st1an en 1~ elaborad6n, difusi6n y actualizaci6n de los tres grandes
codigos n_ormat1vos en los que se concentra la esencia y el funcionamiento
de ~~wer lengua y que aseguran su unidad: la Ortogr,:ifia, el Dicdonario y la
Gramatzca. Hasta hace algunos aiios, el modo de alcanzar esos objetivos se
planteaba desde el deseo de mantener una lengua "pura", basada en los
habitos _lingilisricos de una parte reducida de sus hablantes, una lengua no
conta~ada por los exttanjerismos ni alterada por el resultado de la propia
evoluc1on mterna. En nuestros dfas, las Academias, en una orientad6n mas
adecuada y tambien mas realista, se han fijado como tarea comun 1a de
~~anrizar el mantenirniento de la unidad basica del idioma, que es, en defiruttva, l:' que perrnite hablar de 1a comun.idad hispanohablante, haciendo
compat1ble la unidad de! idioma con el reconocimiento de sus variedades
intemas (ASALE 2).
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Ademas de anclar su concepci6n de la norma en la ideologia ·de
la diversidad, en una segunda linea de trabajo, y en abierta apuesta
por su "panhispanizaci6n", la RAE ha arropado todas sus acciones
con la ASALE (cuyo presidente es, por imperativo estatutario, el
director de la RAE). Se ampara asi en un espacio discursivo panhispanico que se dice consensuado y en el cual todas las naciones
hispanohablantes convergen en terminos de supuesta igualdad. Ya
en el aiio 2000, el director de la RAE afirmaba el comptomiso de
colaboraci6n interacademica y, en un curioso y revelador giro
ret6rico, la vocacion transatlantica de la monarquia espaiiola:
"Desde diciembre de 1998, la RAE no hace nada sin consultar con
las restantes academias, tal y como me encargo el rey Jvan Carlos
cuando fui elegido director" (Victor Garcia de la Concha citado en
EL PAIS, 6 de junio de 2000).
El perfil panhispanico de las actuales politicas de la lengua y el
nuevo protagonismo de la ASALE en su implementaci6n se dejaron
sentir una vez mas en los preparativos del congreso de V alparafso.
El lema seleccionado -ya se ha dicho-- hace patente la atenci6n a
America. Pero mas significativa aun resulta la vinculacion que se
estableci6 entre el congreso y un aspecto tan central para el
desarrollo de una mempria colectiva (ya sea nacional, hispanoamericana, latinoamericana o panhispanica) como las conmemoraciones
de los Bicentenarios. No es cuesti6n menor que los organizadores
del V CILE optaran por presentarlo como el inicio de estas conmemoraciones. No es cuestion menor, desde luego, para la diplomacia
publica espaiiola que ya en 1992 sinti6 las dificultades q1:1e entraiia
construir una memoria compartida sabre un pasado que mcluye las
violencias de la conquista y las injusticias de la colonizacion (Nuestra
Amirica). Si· el potencial del Quinto Centenario para la diplomacia
espaiiola choc6 contra una maraiia de disputas en _torno a
descubnmientos, encuentros y encubn"mientos Ce Quinto Centenar:10 -.. de
que?) cuanto mas no chocaria el recuerdo del ~es-encuentro que s~-~usieron las independencias (Noya). Ante lo pos1blemente paradoi1co
de la presencia de Espana en las celebraciones, ante el potencial de
las mismas para resucitar discursos antiespanoles del pasado que
perjudicaran ambiciones presentes y futuras, ante I~ ?~cesidad
sentida de estar y asi tratar de moderar el relato histonco que
surgiera de estos eventos, la diplomacia espaiiola abrazo la cautelosa
estrategia del acompanamiento (Bastenier; Martinez). Por Real Decreto

(595/2007), el 5 de mayo de 2007 se creo la Comisi6n Nacional
para la Conmemoracion de ]os Bicentenarios de la Independencia
de las Reptiblicas Iberoamericanas, que habrfa de presidir el ex
presidente del gobierno Felipe Gonzalez. En la introducci6n de las
disposiciones generales, el decreto afirma:
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Esa es la realidad de nuestro presente. Esa es la vocacion de nuestro futuro.
Y es precisamente la decision largamente madurada de caminar juntas la
que nos permite celebrar como propios los acontecimientos que cada pais
celebrar:i como suyos. De esa manera, el presente y el futuro de la Comunidad Iberoamericana ser:i mejor conocido en el continente europeo. La
Espana actual, democr:itica y avanzada, se dispone pues a contribuir a esa
conmemoraci6n, a sumarse a las celebraciones que las Republicas Iberoamericanas decidan y a aprovechar esta ocasion para profundizar en una
relaci6n que, m:is all:i de su caracter prioritario en la politica exterior de
nuestro pais, consideramos constitutiva del corazon rnismo de nuestra
personalidad (Boletin Ojicial def Estado 113, 11 de mayo de 2007, p. 20314).

El decreto reconoce la base pragmatica del interes espanol por la
America hispanohablante, pero afirma tambien su origen en realidades mis primordiales. Particularmente reveladora de este deseo resulta la doble meta.fora activada por el termino "coraz6n", que localiza la relaci6n transatlantica en el universo de los afectos ya la vez
la identifica como "micleo" de la identidad espaiiola. Las Republicas
Iberoamericanas decidir:in como y que celebrar y Espana -una Espana ahora democratica y avanzada- se limitara a sumarse a los
fastos.
El CILE de Valparaiso, a inicios de 2010, se presentaba por tanto como espacio ideal donde iniciar la escenificaci6n del acompaiiamiento. En torno al culto a la lengua, se reunirian una vez mas
filologos y escritores, politicos y empresarios, artistas y periodistas
de ambos lados del Atlantico. Invitados por el Gobierno de Chile a
un acto conjuntamente organizado por agencias e instituciones espafiolas y americanas, acudirfan de nuevo a celebrar la armonia panhispanica y, en esta ocasion, a inaugurar la conmemoraci6n de unos
hechos pasados cuya relevancia presente aiin esta por decidirse.
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A modo de conclusion: dos interroga_ciones
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Este es el contexto -al menos uno de los contextos- en que, a
nuestro juicio, cobran pleno sentido los Congresos Internacionales
de la Lengua Espanola. Estan inscritos desde su nacimiento en una
politica de construcci6n comunitaria, en un esfuerzo por aprovechar
el idioma como valor econ6mico (como producto de mercado y
como elemento articulador de un mercado) y coma instrumento
(comunicativo) al servicio de la conformaci6n de una conciencia
identitaria panhispanica. Igual que la francofonia, la lusofonfa o la
Commonwealth, la comunidad hispanohablante -anclada en una lengua que arriba llamabamos partida y compartida, que une y separa a
la vez- se presenta ante nosotros ·como objeto central de politicas
cuya relevancia trasciende las pulsiones identitarias. Como construcci6n discursiva que es, la comunidad hispanohablante se convierte
en un sintagma resbaladizo, en objeto de disputas que revelan el deseo de controlar su historia, su presente y su futuro; se convierte en
un imaginario espacio que se amolda, no sin tensiones, a necesidades que se ubican en contextos nacionales, transatlinticos, hemisfericos -y globales. En esa misma coyuntura se vieron atrapados los
discursos en torno al Quinto Centenario; en esta misma coyuntura
de movilizaci6n de imaginarios colectivos ante los retos de la globalizaci6n se situ.an ahora las acciones politicas y discursividades que
gestionan la instrumentalizaci6n de los Bicentenarios.
Ante la dimension del proyecto glotopolitico desarrollado en' las
ultimas dos decadas, ante Jos modelos elegidos para su implementaci6n, cabe preguntarse si servira esta comunidad panhispanica -tal
como se la articula- como altemativa viable frente al modelo cultural anglosaj6n dominante o si sera apenas un competidor y/ o socio
que, usando la amenaza del dominio ingles como coartada, acabe
por promover los mismos modelos con los mismos objetivos; si se
constituira como opd6n autenticamente transatlantica y democratizadora o si por el contrario reproducira en su constituci6n -con la
complicidad de un sector de la intelectualidad y la clase politica latinoamericana- las jerarquias heredadas del pasado colonial que se
escenifican de manera tan palmaria en actos como los relatados al
inicio de este ensayo. Acaso las palabras y las cosas sabre las que se
arme el gran debate sabre el Bicentenario nos animen a aventurar
respuestas.
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